



Centrifuge Model Tests on Hydraulic Fracturing 
of Fill-type Dams 
幸繁宜弘* 成田国朝* 奥村哲夫* 大根義男*
Norihiro KOUSHIGE， Kunitomo NARITA， Tetsuo OKUMURA阻 dYoshio OHNE 
ABSTRACT: Cen位ifugeloading tests were perfor皿edin也isstudy in order ωdiscuss the 
mechanism of hydraulic fracturing and the evaluation of safety against associated seepage 
failures such as erosion and piping occurring in fil却pedams. Three types of model tests were 
carried out 旬 investigatethe relationship between the deformation of embankment and the 
abu位nentconfiguration， and也edeformation pa抗ernof centrally located core placed in 
trenches with different sizes， and ωrealize seepage failures in model rockfill dams by血 mg
water in the ups位eamside to know the actual process of hydraulic fracturing. It was 
recognized in the former two types of tests that shear deformation and stress transmission in 
model fils are fairly infl_uenced by the boundary cond血onsincluding shapes of the abutment 
and the core位ench;these results are supported qualitatively by the conventional FE turn-on 
stress analysis. It was noticed in the third test that the decrease in the confining pressure 
caused by the differential settlement and the s仕essredistribution in the core is句 be也emost 











































2 圃 1 TEST-j-j 
アパット形状の変化と堤体内変形との関連性
について

























径 6mm~ 25mm) を設置した。実験は最大遠心
加速度を CASE.1、 CASE.2それぞれ 4旬、 50g 
として各種計測を行いアバットメント形状を平型
(アパットA 斜面勾配 1・1)、凸型(アバット






















粒径 d (mm) 
図-2 試料の粒度特性


























































































































































アバット B 白 0.04-0.06 
I I 0.04以下10cm '-' 








































ム)は概ねka > 1.1であるのに対して堤体内 (e，
0)では下部の応答比は ka =1.0、すなわち計算
値に近い結果を示すものの、上部の土圧応答比はk
a =0.6 ~ 0.7と小さく現れており、堤体内の土か
ぶり圧の一部がアパットに分担される、いわゆるア
ーチングの発生が認められる。また斜面上の 2地


























































































































100 愛知工業大学研究報告，第31号B，平成8年， Vo1.31-B， Mar. 1996 
実験は、コア幅を 8.0cm、 6.5cm、 5.0cmと変
化させて行い、遠心加速度 50gの元でコアを自重
圧密させ、挙動の変化を観察した。
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( B) の比 (B田)を取り、縦軸にコアの上部、
r maxl r f 
~0.8~1.0 
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図を見ると注水を開始した t=. 530sより 50sほ
ど後の t=. 590sec付近で(貯水圧今 0.46kgf/cm2) 
下流側に急激な浸透流量の増大が起こっている。こ
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